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abstract
Visual illusion refers to misperception of an object and has been studied in psychology of perception since the 
middle of the nineteenth century. In the past two decades, research activity of visual illusion has rapidly 
increased due to the development and refinement of PCs, printers, and Internet. In this article, I would like to 
raise an unnoticed but essential question: “Does visual illusion really exist?” The answer would not always be 
“yes”, because visual illusion reflects a variety of viewpoints. Moreover, I would like to make another question: 
“Is visual illusion a phenomenon of perception?” The answer would not necessarily be “yes”, either, because 






らに発展を遂げている（北岡 , 2001; 北岡・蘆田 , 2012）。
ところで、レディー・ガガ（Lady Gaga）の 4枚目のアルバム「アートポップ」（ARTPOP）（2013













































































psy.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/sakkon/sakkon2013.html/）を見ると、「錯視」は次第に “visual illusion” に
近づきつつあるように見える。一方で、ヨーロッパの錯視の研究会では「エイムズの部屋は visual 
illusion とは言えないのではないか」という発表（Rogers, 2013）があって、これは “visual illusion”
が「錯視」に近づく方向性を示唆しているから、これらを勘案すると錯視の定義は将来的には日欧
双方の中間あたりに落ち着くのかもしれない。





























の「錯視は錯視量が多いほど美しい」という傾向は暗示的にも（今井 , 1982）、明示的にも（Noguchi 
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